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Oer btinbe gf$ong

2.2lvltdge

Q3ofel
Serlog ber $obter gJtiffion6budlgcnbtung
1920

Oer btinbe tfdlong,
ein !0tdrtttet

in let Stonbfsutei

Ge finb iitter 30 $oflre bel, bofi ein ormet, in SumDen
fi6 irn,bblpiiol bet preBbgtericnifdlen !]?illion
in Ut?ufben, ber 5;crrptitabt bet [Jlonbl$utei, einfonb unb um
bilfe bat. 6ein hame tocrt lfdlong; eitren eigentli{en pelul
Seben
b'otie er ni6t. Gr friftete, toie fo uiefe in 6!inc, fein
clts Eettler unb 6Pieler.
Oaa fioipitol tuor bei feinet llntunft irr Dlutben getnbe
iibe{iifit, ii lofi et 3uet[t obgenieien- tnetben mupte...tlbet.bet
armd Eettier bot fliftenitidt um ?Irrfnnfrne rlrb er3dlllte, boft
er oiele logereifen toeit letgetommen iei, rrm $itr.ieine ?Iugen
bebanbeln lu Iofien, bo[ et untetmegB ouigepliinbett tuotbell
iei'unb nidrt eirinrat io uiel beiibe, urn ein Sto$tlaget lil:be=
icflen. Geinen Eitten tonnte nion ni$t ruibetfte$en rrnb fo
iu6te mon ifn itgenbno unter3ubdngen. llnb metftl-iitbig-iieier otme btinbe Settlet ift $etuc$molts.einet bet geiegnetften
Guanqeliiten in bet qcnien !]tanbi6urei geborben unb llot
i$lieftji6' ieinen 6lori6en mit bem tobe be[iegelt, slts im
Safrrl tgOO bie Eetfolgung iiber bie Gflrilten bereinbrc$' .
lltit ieiner llufnabrne inq yJtiflioneipitol totttbe ilm bie
belie $flege Suteil un6 et erlolte fid) Ii6tfid,. llu6 ldn
Itrigrniid)t" mutbe fo toeit miebit fetgefteflt, bcr[.er tuenigfttna
leriSeg uot lidt etfettnen fonnte, $enn,,qud mit einiget
6$mietigfeit. !I6et baB Eefte unb 6$iin[te truor, bof et [ei
bieier Gifegenleit boe 0uongelium 3u !0ren befom unb eB
cu[nc[m.
mit Sreuben
"Gc
qebiiflter btinber

'

toct ird Sirni 1886, erSrillt tnifl. Sebftet, bo[ idt
,3un erftenmal mi1 tl$ang Suiammentrof.' Gr fam 6u mit
irnb boi mtdt um bie goufe; Srn lltiffionBfpital toor ifm
*tnor bo9 ?Iuqenlidrt

C. Qt. 9tsd0ner, q3uobruderel 81.,6,, Sretburg t.

q9.

bqtte, aber

eI

ni6t io llergefteflt tuotben,

toie er gellofft

baite bon unletern ,[eilanb gefbrt, bet btn

{-

D-

Ilotte. !{tt'
beu Siiumen, tlobei et oft $unberte
-luitig olB $u!0.rer
iibet ifln nber lliclt ifln fiir
fonqB tucdte [icb iebennonn
ruo$'rrrnigig. 1{6ei er Iie[ fi$ ni0t qbld)teden, unb ldllie[li6

Sfinben bie ?Iugen ouftot unb ben lltmen boB Guangelium
oerfiinbete. OcB Set3 beg Slinben toct b0b0lt etgdffen tlotben
unb et miinidlte nun, untet bie $oI1l ber Siinget Selu au
geltiren unb bet Gtliiiung bur6 ibn teilfoftig 6u tuerben. GB

ruor ibm ooller Grnft cn

ienem !)?otgen,

ol9 er bot mit ftcnb,

tuenig enttiiui$t, otB i6 i[m, toenn oudl
mit innerem Sibet[treben, ieine Eitte lretfcgen- muftte, benn
ex tlm no6 nidlt geniigenb befannt mit bet 6tiftli6en Sn!r"
beit unb hit fonnten ifn lelbit notf 3u menig. $dt tiet ibm,
runb er

trct ni6t

-

uotbetfcnb in feine Seimot 6u gelen unb feinen Eolf6genoffen
uon bem Deif, bo9 i$m toiberfaften trcr, Eu Aeugcn. $n

i$

ign bann in feinem Seimotbotf be'
einiget $eit ,miitbe
iudlen unb ie$en, ob ets ilm no$ ernft iei, $efu noS6ufolgen.
!l?it Eettiibnig llbtte et bielen Ontfdleib, unb ieine Gnt'
tiiuldrung erfsien fo' aufii$tig, bojl eB mi$ fcft teuen toollte,
beu lJtcnn abgetuiefen 6u lnben. ll6er idl bcdlte, toenn eB

ibm tnitflidt barum 3u tun ift, Gltiit 3u tuerben, fo nirb
i$m ein Iiingerets $utuorten nut bon 6egen fein. 6o uetliefi
et ll?ufben mit unferem 6egen unb einigen Eiid)ern, bie toit
ifm mitgcben. 6r tnonbede bon CIorf 3u Sotf feinet fieimot
6u, hobei et untertneg6 iiberafi $eugni6 oblegte bon be'n,
toa6 6Jott cn i[m Gro[e9 getan $ctte. Snatoil$en berlot er
ober trofienbq fein ?Iugenlidlt, inbem er fidt iibeueben Iie[,

eine Dpetntion an fidt 00!nebnlen 3u Inffen, bie untet 6!inefen

feflt lldufig borfommt, Gt IieF fi$ eine llcrbel in6 lluge
einfiillren. Oie $olge babon tuar, bof et totol etbfinbete.
Deiferrungeo$tet [16rte man cb uttb 3u bon i[m,. tuie et bie
Giiibte unb Oiirfer n0rblidt ron lJtutben beludtte unb ben
Seutert prebigte.

lltifi. l8eblter mo$te iicD nun auf ben [Beg, um ben
oeripro$enen Selu6 in jener 6egenb ouB6uiiilren. 6Son
untertleg6 [tie[ er on uerf$iebenen Drten auf Gpuren ton

lldtange l8itffomfeit. $n einer bet-€tdbte fonnte iITm bet
bortige lltiilionBIe[1rer llti[letee bnriiber beri$ien. 0ienodt tuot
lfdlang, alB et boB Dtiiltonslpitol in SJtufben oerloffen fotte,
uon Oorf 3rt Sorf getoanbed unb flotte ben 8euten bon ber
,,$efue'lteligion" er60!lt. Sen log tiber beiu$te et bie Ee'
tuo[ner in ben Siiufern, crm ?Ibenb prebigte er ilnen untet

6biueiildle! qlettler.

'i't

bie 8eute, boB ci ilur ein !'eiliglet Gruft fei, un!
ou[nterficrt 6u' Oie $olge bobon t00t, boF
ibttt
b0rten
rirondle ouf feiner Geite ftonben, onbete gegen ibn tooren.
3rr, iie gon6e Sonbbeb0lferung fom bariibet in eine getlilfe

'i;

?(uftcgung.

nrertten

.d
,it'

A>

'l+

66o rerging trlo$e um PoSq. tiiglid betete tfd;ong
um Seiftonb bon.oben unb iong iein 8ieb, bao ein6ige, boF
'et in
[Xufbgq gelernt flottc. Snnn ergriff er feiriei 6tnn
unb taftete fig crtlein cuf feirrenr bunfeln-gfiobe nditer. e[.ne
rine .llIlnurg _bcuon lotte, trcf rnitilerroeite [Jli[f.
!_qF-.er
l$_elfter in feinern Sorfe ein-. Gr fanb lier eine gro[e !ln,
3cfl_ uon Seuten- bor, bie oufri$tige [Bafrfeitiu$er inoren unb
burdt El$ctrg fiir bie l$afrleit geruonnen rnorben rocreu.
Gt Jelbft toat eben cuf einer feiner Guangeltfienfcftten. 1116
et liitte,,tc[ brr il?if[io-nor eingetroffen turire, feflite er fofort
alr{q. ilber igr beiberfeitig_eB Sufcrrnmentreffen berigtet :}Itiff.
p.qllteu Gr blieb Suerflt ouf Jeinen 6tod gelelnt einen !{ugen,
blid unbetoeglig uor mir ftefen, ntB ob er drft Au fi6 i;tbft
!9m.men miiffe-; bonn ober Ieugtete fein gan6e9 Oefidtt, lrdneit
,fliiuiten
,cuB icinen erlofdlenerr llugen urrb- er bio6 rnit bor
innerer Eetoegung 6itternber Gtimme in bie l3orte oug: ,,D
9Jtif[ionarl Su oerfprcg[t rnir, Ilier!et 6u tomrnen, unb ir{1
touftte unb fielt boron feft, bn[ bu.sort b0[te11 roiirDelt.,'
_ ?In ienem ?Ibetb latte ber IJtiffioncr tclfenb grcgen'6u
beonttrotten. lf$gng unb bie anbern Gfltneferr tourlen ni&)t
rniibe, bie llntetfcftung oufregt 6u erlolten 6ig na$ fiitfer,
nc$t, fo bof bem lJlifiionor mitten im Gelprct$ bie rniiben
t)Iugen
6uiiel.en, q{n lfgong eben ben iibrigen ?Intoefenben
bc9 Eerliiltni9 6roifgen bem $orrfuSianionug unb bem Gbriiten,
tunr ouq^glnonberfegte. Gr ,oergli$ bobei ben SonfuSiira'nit
einem Dtcnn, ber oben om ffionb einer tiefen 0irube lie6e urrb
'lang
cinern thgliidtisen b.er fineingefc[en fei,
unb breit nrrg"
"
einonberfegte, tuje m0n urn bo6 gefiillrlige 806 r:orfidttig
geroten; ruogegei
!9ymgefen miiffe, um -nigt bn lirrein 6u ;er
"
gefefen, dae
$e_luB_ Oona onberB Dericfre. Scum libe
er
benr
gelSetlen, ly_ ryqrfq
ttugtiidtiSeri ein 6eii6ir unb 3iege
ilrr olne olle tlmftiirrbe feraue. Onnn, rucrrn lir Gereiteie
tuiebet feften Eoben .utrter ben giiflen [obe, iage er ilm: 6e!e
lir unb fiinbige niSt melr!
_ ?Im_ folgenben Ange fiillte [ig tfdlangB Seim.nrit einer
grofien lln6o!l bon $o[rf;eitiucfern, oorr beien oiete bie gaufe
le"Oybrten. flicg forgfcittiger pdifiung murben cuB i[ne'n
!16ong unb neun lJtdnner getouft. Gg. tnot ein ergebeirber
_

lluqenbtid, olB ber Elinbe crn i$ret 6pi$e $erSutrat unb
mit ifnen bffenilidl iein Glaubencbelenntnig cblegte. gg 99=
i$c[ bieO mit einem Gurft unb einer Stirme, bie Ii6 nidtt
beidrteiben IiiBt.

9aB fpdiere

Seben

ti6ong.6 bietet msnd)ea $ntereflonte.

Gt toar bur$ouB fein ooflfonrmener !Jleni6, Ielbft cl9 0brift
ni6t, toenn eB iflrn au$ mit . ieinem Gfltiftentunf ernft mot.
$er bong 3u einem unfteten l8cnberleben tum ilm geblieben,
qber er unterlieB eB bobei ni6t, bag Setl Gotte6 ieiten Eolfg=
qenolfen au uetfiinbigen. ltur ging er bobei feinen eigenen
fueq"unL founte [id; nidt bet Seitung irgenb einee Eotgefe$ten
unter[tefien. 9tc$ einiger $eit begob er fi6 nq6 $efing unb
im Sefen unb 6$_rei6en -ber $linben"
erfieli liet
'Gr llntetti$t birtin
iibte ii$
f6rift.
fo fleifiig, bafi et ldton nad brei
mot,
imftanbe
iliorioten
Au lefen unb 3u f$teiben. Oqmit
tlcr biel fiit iln getronnen; benn nun tonnle -er nfdtt rur

fiit iidl letblt bie Eibel gebroudlen, ionbetn oudl ieinen SonbB'

leuten barcuB bor[efen, bie fidl iibeto{l neugierig um i!n
i6arten, utn baB tr]unbet att3uftcunett, loie ein Elinbet mit'
letner Singerlpiben 6u lefen rerfiele. lto$ fuqem $otte
It$ eine ftounenotnette Eibelfenntnio ertoorben, bie fo tneit

$itie

*

ging, bof et mit Seidttigfeit einen gtoften. !ei[ bea neuen
lefiomentl au9ruenbig toufite unb iebeemol bie Sibetftellen
no$ napitet unb EetB ongeben tonntc. 6o etSiillt Dtillionot
Seblter, bof er in einet llbenbuetfommtung plifippet 1, 9

olts EeSt cngegeben flabe; beuot et cber bie betreffenbe Gtelle
in feinem flteueft leltamerite suffdtogen fonnte, !obe iie tf$cng
i6on ou9 bem Gebtidltnig bot ii$ tlingemutmelt.

ii6er ieine Gtlebniile orrf ieinen [Bonberungen in ber
$?anbi$utei eraiiltlt man Ii6 oflerlei. Gt beiofi eine !erbo-t'
togenbe Gobe,'-ertredtidt au teben unb bie Seute -au Q[{ito
lu-fiibien, tDogegen eB i!m ni$t gegeben triat, bie llngefaften
in lle {rifttidle Solpbeit toeiter llinein3ufiiftetr' $ieie lluf'

qobe iiberlieb er bcnn qnbeten, bie bog Sefifer oerftanben. $m
,Saflr 1892 tlurben irt ben Oegenben, bie er mit'bem Gbon'
getium bur$6ogen llotte, iri$t ruenigel ol! 1!0 $g{onen .gt'

tauft, io bo[ ilmonb offen Setcnnlgr ,$Illt: li$ottg .iein
llugenii$t ni$i uerloren, toit fdtten lier no$ feino Gemeinbe."

*

8-_
Serigiebcne leute,

bie

9

o
gurle!', linb burd bie ,rl,?l"*ffi
li Tfl?i;' i,, ff,i ff i H,xl,-,|;J
Iur O^t)rifium oebonnt'n
.vJls irn Srrti r900 bie llnrufen brrrdr
:l.l(nllDldJurei ougbrnsen,
bie Eoger in ber
tourUe lf$mrg
n['s erne rueilIin
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be,
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ti'
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il,it;''rn;l,s'n,?:';
?,'til,#iJ,,'"6i;$i'g^i,I':-"g#ii".ff
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T
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Uu6 in fiufberr.,-ber. Jpouptfiobt '3,lllil!
'f''J..,J[4'#,
ber g)?cnbflSurei inr
tt0rDtigen Gf ino, ,oi1T.
lie"
unD uerriSteten tliet

ifr

-rurri.,
Oorfjen-'lrr.gofr.

btutige'

E,,

einge6ogen

purnrten bie

--rr 10 ;
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1l

tiimif$=tat$oliise.S'attlebrole unb megelten bie priefter unb
'ou6geiugtet
llonn_en _ioruie.

bie

eingeborenen Gfliiften

mit

Snbem

Groufcmtei! nieber. Oann fiefen fle Ubel bie ,ucn"geiil$rn
Utiffionen $er, Serftiirten unb morbeten, tDoB in inre" niinle
fisl. Seionbere ober lotten ite e9 ouf eine 6ine[iJ6e Eibet,
Lrou obgefelen, bie _roegen igter eifrigen unb eifolgteiSen
p{figfeit ieberrnann befcnnt _roor. Die-Soger folnietin bee=
!,olb nit otle1.0ifer rodl itlr unb es geting ifnen ldrttlptiU;,

fie mit 6toei ltigten
fungen 6u nefmen.

in

8eute, bafi

Iie bo6

. -.. So[nlogenb rourben bie brei Srouen ouf einen f6tner,
frilligen $inefifgen Sorrerr geroorfen unb untet lem t$ebeut

beB morbgierigen .piibelB 6urn

!0tten 3u toeinen.
99,

tql tine

,,

.

longe, quolrrofle

$obrt. Eie 6tm[e tnar
lnb nut mit flJtiibe'fonnte .'

iib.eroll b_ur$ Eubrtuerfe ueripertt,
lidt bet EobeBforren b0u0iirt6 beroegen.
-llberSeffenungeogtet fam
nrorr. beur midtplnb
ntitler.
bie bei"ben' jungeu
!qryr,
!ti$ten be;eugten ielt feinerlei-Eobeefur$t unb eg flofleii{ei.ne
lriinerr ne!r. ffiutlig unb gefofit lagen lie qetnebelt ouf bem
"6ebet

$crren unb rereinigten ilre @ebete mit bem
ber Sibel,
frou. Poc Jiel felbft ben gogern ouf, bie unter Srofungen r
unb rolen $leben€arten neben bem Souen ferigtitteri, rinb
belroffen
JrqOteri fie ii$, n crum rroflt biefe f'Onindren Seiber
feinerlei lobeBfur$t 6eigten. So, bet eine' norr ibrren fem
fo_gcr.ouf ben Gebanfen,-e6 miiffe ruofl ein be[onbdrer @eift.
iiber_ilnen_roogen unb i[rren Dtut einitiiften; ein onberer ober
lir Eefiirgtu_rrg ou9, eB fdnnte ifnen cue illrem Eu,
IFr"oUt
!olten -gegen bie geieiten Seibet irgenbeine ernlfli6e Oefabr
ertuadlfen,
_inbem flie fidl brrburg ge-gen i[ren 6ilrutiqeilt bel,
glngen. ltlnbere rDollten ba9 ober nidlt gelten loflen, fonbern
ben 6flrifltenfrouen aufs neue blutlge moO1e.' m&genl,
l$ruu;en
bem fom ber $orrerr bem Sidltplog ndget.

ber

$ug tongfom im g6qtten

bet.

6tobt'

'

itlr

bieie ormen Seiber tiiten toollt, tuiilrenb itp

fiir gutel Oetb trettoufnr t0nnht! $tiret; idl hi$

cbfoufen l"
Oie Eoler, bon betren bie rneiffen in
ibrem Snnern rri$t gon6 ru$ig iiber i$r Eorlobeu tocren unb
bie Surdlt'bor bem 6$uggei[t ni$t loBfdegen fonnten, gingen
gern auf boe ?lngebot ein. 9.6ne[ etgriffen fie bie gebun,
benen $rouen, I$oben fie uon Ilinten in bo6 Oefdlrt bea
6[1inefen, nafmen bol 6elb in Gnrpfang unb fulten mit bem
Ieeren Scrren 6ur 6tobt !inou6.
!ll9 bet Oginele mit'feinem Gdiigtt cul bern Getuiifl
ber €trofien in eine ftifie Gegenb gelcngi toor, Iie[ er plbblid)
!olten, aerl6nitt bie Gtride, ririt benen bie Srouen gefeffelt
toorell, utb !iefi fie augfteigerr. Sonn intt er iie Id$elnb on

iie eu$

eincr ber Eotfiribte -oon muflen gi,

lobe obqefiibrt. Oie beiben
ltidlteu meinten bitterlig, ruriIrenb bie olte.Ei6elfrou ibuen
6urebete unb fie tru triiflter fugte. ,,[Borum tueinet ift benn?,
fogte fiei ,betet bog Iieber! @ott rrirb eudl nc[e'iein unb
eu{ gniibig bei[te!_en." e-i9 .fe]f.[ fu[r mit Eeten fort, fo lnf
10te iommeurben ltidlten iflieFli$ gitrofter rourben, unb ouf,

fi$

mouern bofinbetoegte, begegnete nron plb$tidl bent fottli$en
6efiiflri eine6 uornelmen Gflineien, bet in iener Oegenb ftcbt'
befonnt mar. !116 er ben Sarren init ben brei Dpfetn er'
b{idte, rief et ben Sogern 3u: ,,!3cg feib ifr bodt fiir bumne

,

-

ilt

mir
unb fcgte: ,,Senn el eu6 einmcl gut ge[t, fdnnt
bql 6elb, bac i$ [1eute fiir eu$ ge3ollt $abe, tniebet Sutiidgeben;
ielt ober t0nnt i[1t gefen, molin eg eu$ beliebt." mit
biefen Sorten lie[ er {ie ftelten unb 6o9 feineB [Bege9 toeiter.

Sie Stouen iaben fi$ erftaunt unb fueubig betoegt cn.
6ott f;otte ein $unbet on iflnen getan unb ilr $lefen er,
Iltirt. Sein Sunbet, bop biefe G{ofrung bie Sibelftctu ouf6
neue in ifrem Glauben on bie llto$t bec Gebetn ruunbetbot
fttirfte. $tit neuem Oifer 6eugte fie uon iftem Uftifietrgfouben
runb bern l$ort ber l$cfrleit, bce fie bie leute untet ben
Setoolnern bet $cuptftobt augSfbreiten ludlt. Sd) cbet,
Idpeibt bet Serid)tetftotter, ber fie bei iflret Eibeluerbreitung
tror einiger $eii beobaStete, rtufite jebegmal, tnenn ber Siiften"
flatlS uon. drinefifSen $teiq4tilten fprod, an bie Eibetftou

uou ll?ufDen berrfcn.

.

*.12

.-

13 '-t"$nt bie Stogrloute bon einigen $rauen unb $inbern, bie fi6
itgenbtoo outs ber Eolfomenge pl6btid) uetnefmen lo[fen. Sie
Gefongenen, mit Setten beloltet unb oollet Glriemen, mit benen
[ie infolge bet groufcmen lortur bebedt iinb, toerben $etbei'
g{d)leppt unb erbormungBlo6 bot bett Steu3en !ingetoo{en.
Sie ?Itmen! l$eil, fie einige $funb Eaumruolle bem $6nige
gefto$len flaben, nrilifet fie mit bem Seben bofiit bii[en. llbet

Gin' bornranifged trcuerfpie[,
Sie 6tnbt t)!orno irr Dber=lJnrrna befolb fidr in feii=
liger €tinrruung._ Dtiinner, Srouen unb Sirrbci 'ioqe,,' i,,

lt,rcn letDenen $eligemrinbern igerdcnb unb lodlenb lem gul=
lore. ber 6_tabt 3rr. Gg..rucr,ein-p-ro$tuo.fler !cg, bie Gornie
fltonb.

!!,

ftrolfenb am turlferrloien Simmel
-beiben urb toirdlte
gorben.

IebloJteflten

latb

lluf

Geiten

bu

tr[rt'i;;

fo getingfiigig cu$ bc9 Sergefen etf$eint, eB tDct ein

etron,

bre$en, beilen fie iidr i$tem t0nigli6en ,penn gegeniiber

oerftedt bie fleinerr brounen SarnbuCbiius6in
bliilenben
unb- griinrnbcn Oebiiid;en leruoj. Oid,i
itrjfdt.el
Iieloubte l}iume, toie,.flie
ber tropifgen 6one teirniiO

fd;orten

trerfauft,

unb. getrunfen. Erobgeltirnnrt mo'gt

oul unb 0b. Err unb
_bort laben lidt
Unterf,ottung.

loi

SroSeffion. 2[[er l[ugerr firrb btrrrruf gcii6tet, "Ooilrn,
Stirlc beg gtntt,
!nlterB.bon Sfcmo, blinfeu in ber-6onrre. 6olbnten, nrit
erqnrrtern unb gpeeren betocffnct, rnoriSiercn on ber €Dige
unb lolten ben l8eg offen. Oac Oebr0fn'beu Gongen tibei=
€onnenfdlirnre, bie ?Ib6eigerr ber fiinioliiberi

"

loben. SoffnungeloB iinb fie 6u einem msttetbollen
Eobe berbcmmt. E0 bilit tein Siberftreben, tein Sitten unb
Sleben. Groufom unb fort ftefen bie $enler bo, o$ne $tit=
leib unb Gefiifl iinb bie [er6en bet umfteflenben D?enge, bie
fi{ cm €Soulpiel erg6gt. Gin ?Iuff$ub ber Gsefution ift
unmdglidr, ber fridtterfptu$ mufi boll[ttedt tperben.
Ec tuirft fid) Pl[bli6 eine Srcu in toilbem 6$rnet3 ouf
ben einen ber Eerudeiften. Gg ift ein otmeg balmnnifdlec
Seib; cber bie Siebe 3um Gotten, bet bem lobe berfcllen i[t,
Iiift fie olleB ringBum nergeflen. ltettnung unb G$eiben oon
i!m, bem Eetbre$er, fdteint i[1t unndglidl, mit ltiinen unb
$amnrergef$tei fleft iie uergcbli$ um Onabe unb Gtbormen.
llbet mit 66lbgen 6ieIlen bie fctt$er3igen Golboten boe icm'
mernbe Seib oon ber 6eite ifrea Gotten unb ftofien iie ftudtenb
in ben EottBboufen bineir.
l$dfrenbbem lot ber Gtottbalter mit btennenber $igctre
iru SJtunbe teifnolmato0 bem Eorgcrnge Sugef$aut. Sn furlem,

lone gibt et ie$t ben Edefl 3ut finti$tung.
Gin Gefretiit fniet elrerbietig uor i[n niebet unb beginnt boB
lobe9urteil lout ror6ulefen. ?Iu6 bet €d;orfti$tet unb ieine
GJefellen, mit Gdltuettern unb Gttiden fiit bie Sinti$tuttg
nerfefen, fnien niebet unb er1rarten 'ben Edefl 3u iflrern
ttourigen Serf. SaB Eotf btiingt lidt oui ollen Gtiten !er'
6u bil 3u bem bon ben Golboten gebilbeten Stei6, um bie
GinSelleiten beB Eorgcng6 beflfer felen 3u tiinnen.
Segt ift bie Eerlefung be9 tlrtei[e beenbet unb bet 6$otf,
ri$ter beginnt, bie $elten ber Eeturteilten 3u fbien, um bie
le$teren fobann on bie Sreu3e 3u binben. $ie otmen Seute
ftdfnen, unb lilflol irten ilre Slide umlet, tnie tuenn fie in
befeflenbem

Eott

GJrulrpetr 6ri pOgti6er
rricbergelafifen unb ftel;en 3ufrrnrmen unb tocrten
Dcr:lDlnge, Drc ba fonrnrerr iollen.
G_nbli$ noft in ber Serne rron 6iibtor flet eine gkirr6cnbe

f$ulbig

gemodlt

.in

finb, fpenbeten ber uoriiber6iefenben Solfbrtrerrge- angenegrnii
6$trtten.
Surdl bog Soubtoerf ber Eriume fdlinrmertc ba unb bort
b.B blinfenbe Gerorifier be9 Broruabi,gtromeB. rJ(uf iei'en
SIutcn fdlcufelten iig ollerlei lBoote, bie urit !lt,irrnirri unl
ffrouen befegt roolen unb olle bem tFigtplage 6uei.lten, ber
brou[en bor ben lore log. orei nngriidridle !]tinner ioflterr
lier ale uerurteilte Eerbredler-bonr Seben 6rim tobe ge'brc$i
tretben. $em Oeieg rnu[te Geniige geigefen.
Snbern rpir ung ben^lBeg .burg-bie EolfBrnenge bcfnen,
erreidlen ruir
.enbtig ben ffiislprag. se'ige Gdlritie ooi ii,id
felen tuir brei lofle Qrr_rlr uon fiorfem Sinrbud erridltet, orr
benen bie 66ulbigerr feftgebunben, cntf{eibet urrb eirrem Ionq,
tlryen,. quotootten lobc iiberliefert trurberr fofierr. freStC urib
Iinfe bcbon^ fiet_en gpiett-il{q tUr bie miipigen gui6ouer,
Suberr mit
-Eliigten.unb Grfrii$ungen. 6t roi$ gejaiiit unl
ggipielt

.Eer=

-
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telter.6tu-nbe no$. iltettung' ertucrteten. Snbets

.

liep

auBgeidltoiferr 6u iein.

1$eint

Oo$, . tuas^ ift- boB? [So6 bebeutet bie pliigtige Sene,
gutg unterber $ufgauern, ber pliiglidle 8rirm tingAum? Oem
6tatt\attet ift_in'feiner etiten ilbetrofgung bie gigorre ent.
lq[r.L Oer Of[i3ier ber lruppen iuft leinen &uten-3u:
,,€dltcgt 6u,-fdllagt bie Sunbe, bie ii$'breinrnii$en tuollen!,,
llber_fcum- ift feirr Sort uertfungen, bc iififnet fidl ber fring

ber Setuoffneten, unb in gemeflfenen Gdtiitten tritt in berj
SreiB $erein eine 6gau brbbtiltilser griefter irr longen ge.tben
6etottnbetn.

iii$rt.-fie g_er? Oao trofilofe Seib, ba9 nirgenbe
*,.. F*q
un^!
p-llfe gefunben, lot in ieiner Eer6roeiftunfi bie
Uilfri! prieflter
,pi(fe bet

cngerufen. Unb fie etfgeinen im rigten

?[ugenblid, um

bern, Geieg ne{otfenen Dpfer fiix
gelben Getuiinber iiber

-bie
[-eanfpru$en. 6ie
roerfien ifie

Eoben liegenben

fi$

bie

au

0m

toten,-gemcrteden l]errnteilten urrb [re"
gegnen fur$tlots bem rriitenben Slide beB €tcttbotterg. llnb
t00B bebeutet
GinfSreiten? 6ie beanlbrugen ein cttee
ffie$t, tooncd iie
tnenn eB ifrnen beliebt
bag teben
fol$er,. bie benr Gefe! berfcllen finb, fiir iidf unb ifr Slofter
*tten biitfen, unb 6roor felbft ou; ber Sonb unb Geroolt beg
Siiniq6.
_ tlntet bem $gu6aen be9 Eotfel tielt
'bo[bet Gtottlcltet

lotb

ifr

-

flJ,{gnl mit..feinen

o!.

Gr meiil,

ifi; feine Dpfer

er ber

pdefter,

linb ilm auiim'ruer

entrifl'en. Oie bom !obe.Gtretteten obet btegen'in ben Subel"

tuf au6: OoB Seben ift una gefgentt!
"liei
Sm ltiump! tuerben bie
Dtdnner bon ben Srie itern
in i$r SIofteI g-efiibrt, tno fie uor ofenr gefpeift unb 'getrrirrtt
toetben,. bcmit
Ee!cnbluig, bie
_fie fiS bon ber errtpgtisen
'trirb
fie. erfalren..Ictren,

erfoten. Sann

lI!
Jncq tleibet fie inB getbe Gernonb
lJt0n$e, in bog 6etuonb, bim
ibt
iie

i!r
Si'upt
'ber-

geffroren

nubbbttil6en

8eben uerbonfen.' Ituu

ilt

ge!.6ren fie $_ubb[o an unb floben ifm
geben long
fotton
6u bienen. gfte Sergangenbeii liegt linter i\nen,'rnit bem bis]
fetigen_ Seben loben fie ein fiir o[emal abgefgtofien unb nie

meft iflt

eB

a'
'a

-

6_otbaten_

fdloft-gegeniiber mcdltloc

E

ilnen geffottet, in ilre friilerelgebeniltefiung

3u,

R

.

i

,
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riid6ute$ren. $tu.or ift ifnen ber Eerfelr nrit i$ren $omilien
gdtg!|ot, abtr fie foben fortcn bern Sto[iet 6u bienen unb ilm
6u [eben. llnb toiirbe eg einem bon ifnen ji einfoflen, tuie6er
feine biirgetli$e $teibung onfegen Ari roo[en, fo tuiirbe er
bomit cuS 6uglei$ bee GgugeB Eubb0aB uerluiiiq qeben rrnb
er toiire uogelfrei, fo bcfi ifn jefermcnnB $anb eridltafien ltirlte.
Ilur im feilhen'gel!9n Gkroanbe einei Eubb[iften,f{tingeo
iflt er ieinea SebcnB fiSer;
Sit $aben biele Gpiiobe qus Sdrmc bem Eetifite eine6

l{flfronom na{er3ri$It. CIs i$eint uns, ets lotfe fi6.in ge=
toiffem 6inne eine potcflele 6ielen 6ruifgen ilr unb ber ffiit=
tung beB 6iinberg, bem allein in bem Getucnbe bet GJere$tiq,
feit $eiu O[1i[ti bnts eroige Seben 3ugefiSert ift unb toorirr
ry, I_gS bem gfiq-li6en

Sru6

fei.ner Sergonginfeit fortnn

Glrifto bienen unb in einem neuen teben rpcnbetri io[.

